





1. Epsin binds to the EH domain of POB1 and regu-





















2. Predictive value of cathepsin D and Ki-67 expres-
sion at deepest penetration site for lymph node 



















3. Factors that affect results of the 13C urea breath 


















4. Real-time ultrasonographic assessment of antro-
duodenal motility after ingestion of solid and liquid 









































6. Inhibitory Effect of Liposomal MDP-Lys on Lung 










謹務植後1, 2, 3, 5, 7逓で姉転移の有無を評倍
した。実験2）腫蕩移植重後より 3週開， F羽 DP群，
L-MDP群， Emp-L群を作成し評倍した。実験3）麗
蕩移撞後3選開蕪治察の後 F-MDPの投与を 1国 50
μ g, 5 μ g, 0.5 μ gの3群， L-MDPの投与を 1回20μg,
2μgの2群，及びErnp-L群の合計6群を作成し，移
植後7週で評髄した。
［結果］実験1）臆転務率は移植議 1' 2' 3' 5' 
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EGFR, TGF-a, c-Met, cyclinDl, cyclinE, p53, cdc25B, 
E2F-1, CD44, nm23, p27の免疫組織北学的検討を行
い，各癌関連遺f云子産物の同時発現の相関性ならびに
癌関連遺伝子産物の発現と時床痛理学的事項（性，年
齢，捕前エコー診断ならびに捕出時の腫霧径，気管傍
1）ンパ第転移，内頚静脈リンパ節転移，被膜外進震，
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